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　Used clothing is bought and sold not only at used clothing stores and flea markets but also through a 
variety of smartphone apps. For customers, the advantage of buying used clothing at a used clothing 
store is the ability to interact with the store staff and thus feel secure about making purchases. 
Consumers who are not passionate about used clothing as fashion or who are not accustomed to buying 
and selling used clothes may feel uncomfortable visiting used clothing stores because these stores have 
a unique atmosphere different from that of apparel retailers that sell new items. Therefore, in this study, 
we conducted a questionnaire survey on methods for selling used clothing with the aim of promoting 
reuse. In addition, we went to a used clothing flea market and interviewed customers to investigate the 
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degree to which communication promotes the buying of selling of used clothing. Our study revealed 
that what consumers want most is information and that people who do not normally buy used clothing 
become more likely to do so when various information from the seller is included with the product.
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大学、調査機関は 2017年 10月下旬から 11月中旬である。質問項目は、兄弟構成や性格を含
む基本項目の他、ファッションに関する 8項目、古着の購入に関する 5項目、おさがりに関





















回答者 300人のうち、女子大学に在籍しているのは 232人、共学は 68人であり、77.3％が
女子大学に在籍中であった。また学年は、4年生が最も多く約 39%、1、2、3年生はいずれも
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20％前後であった。出身地は神戸・阪神地区が 20％台、それ以外の兵庫県内が 44％で、大阪
が 19％、その他が 17％であった。1か月のうちに自由に使えるお金は 3万円未満が最も多く






も多く約 36%、次いで「低い」が約 24％、「どちらでもない」が約 21%であった（図 1）。1
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図 5　おさがりをもらった経験 図 6　幼少期におさがりをくれた人
図 7　おさがりのメリット 図 8　おさがりでもらってうれしい服
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